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Into the cisterna magna of mongrel dogs, mixed suspension of Kaolin and Lycopodi-
um was injected twice. Ahout 2 wee！、只afterthe secondin jection, blockade of the basilar 
cisterna and the upper cervical sul】arachnoidspace was completed in most cases and the 
whole cerebrospinal fluid (CSF) space was devided into 3 parts, i, e, the ventricular 
勺’只tern.the cerebral subarachnoid space and the spinal subarachnoid space. Of 63 animals 
having such a blockade, 48 were found to have moderately or markedly dilated ventricular 
只V只te町1.
The hydrocephalic dog, thus produced, was anesthetised with intravenous thiopental 
and the lateral ，.ピntriclewas shunted to the lumbar subarachnoid space. An air bubble 
placed in the shunting tube was found to advance from the former to the latter very 
slowly, but steadily. Thus the flow rate of the CSF was calculated to be a加ut0.15 ml 
per hour. 
When the lateral ventricle on one side was shunted to the cerebral suf】arachnoid
space on the other side, in the same wαy as ahove, the CSF flow rate was found to he 
about 0.25 ml per hour and the flow was directed from the ventricle to the cerebral 
subarachnoid space. The仁SFflow was found to increase together with elevation of the 
（メF pre~sure, hut it seemed that the flow rate did not exceed a certain value・Jugular
or abdominal compression caused n backward CSF flow to the ventricular side simultane-
ously with ahrupt elt・¥・ation of the fluid pressure and, on discontinuing the compression, 
the flow returned to normal as the initial pressure level was regained. Furthermore, on 
intrm・enou只 injectionof hypertonic solutions，只uchas 50タ glucose, 30% urea or 15切
mannitol叩 It』tion,it was found that the flow rate decreased in par礼lelwith the k】wering
fluid pr引吋ure. This change was followed by gradual increase of the flow rate concomi-
tant with return to the initial C討Fpressure, but at the lowest level of the fluid pressure, 
about 50 mm of water, it was found that the CSF flow almost stopped. 
When physiologic saline solution was infused into the cerebral subarachnoid space 
under various pre"sure~. it was found that the amount infused rnried according to each 
lmded pr刊、ur. If it is allowed to con<;ider this amount as the water absorption rate in 
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th0 cerehral suharachnoid space, the ahsorption rate wa同 higherunder higher loaded pre・
ssures. It was sug広田te!,however, that the rate did not exceed a certain v~due likewise 





















;:n 5 節大脳、！？求助I峠膜 fl~互に ／j~ける水分吸収能の
検討
第1：章ち 察







る事を論じ，髄液吸収に就ては Key and Retzius31, 







































































































































し易く p ’之~々管の作lU培号心、って髄液漏出ヨ； ＇包る上
377 仙波別7主に問寸る実験的研究
（第 l図jに，ゴム・Wiこ比してl.'1｝とが！付仰なためである． この似lj









第 1,2回i:J入時いつil t， まづ髄液圧を測定し，しか
る後に薬剤注入を行なった．注人による実験動物の死












られ；~. ＇ね，i2 11:・i：人l/;yに第 l回目よりも却って大なる
死亡率を見る事tt' この推定を支持する~.のであろ
第！，2 111 1抜i'TIJ注入時に lj~ける大槽髄液「／·.，更にこ れ
に続いて shunt •刷、川 inn 施行時の側脳室髄液圧を比
較してみた．第 l11)主人前JWち米包慣群の髄揮を圧は平
均85mm水住o～170mm）であった．第2回注入前即ち
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第1表 髄液脹遮断状況と脳水腫発生
脳宗系拡た状況 （正常 jミ i¥l'if.l:'.Jl.；大 中ち1/,;Jt；、大高度拡大 l 計











大を示すのみであるからP 脳室拡大は主として第2同 から管内に空気を注入して長筏約 2mmの京泡を作つ
i：入以fをに起る事l士明らかである．従って；＇t.人1（｛後の た．この気i包はポリエチレン管内の液住を脳室側の腰
尚髄液圧に耐えて生存し f~｝た場合に髄液腔遮断が完成 槽側とに両断しているのであってP ミ1包の干名動を以て
して，脳水腫たとして殆んど正常の髄液圧を有する様 悩持主流動に対する指標としP 移動状況壱10分間隔で記
になるのであろう． 録して，これを髄液量に換算した．
j底断完成の状況；土前述の如く，側脳本内色素液j主人 実験結果は；治 2 閃にケ、寸如くである．凶中の流 l.~： I t 
















下腔との間に新らしく「l然の、hunt ~生ずる ·Jふ －；~｝，
；：，＿記~lt'i完成例 63 中 2 に股てかかる ~I（；日が証明~ j 
'!I~ 底髄バセ槽 j底 lが不完成















TIME IN Mil沢JTES ” 
第2図 側！制空一千子市i蜘l欧州下院間髄液流
Jl<i こ後退の必 If{ を減じp 心停止と共に ＇~＼ i ~ II停止す乙
にいたろ．この包：＼1包の後退に際して人工呼吸を｛jたえ






























流が脳室よ り大脳妨l妹膜下怪に｜匂って （（－ .{iす 乙 事が .~~
められた.18頭の犬についての結果は，単位時間当り
流量lt 0.16～0.36ml （平均 0.25ml J であっ t~ .
実験中所標とした気泡は心持動とJt；に；皮引い呼吸
性にやや大きく前進後退しつつ徐 に々前進をがしける．










ニキ目を 1rυ終とした 7；，事実上はこの深度を 1確に保つ
事は側めて困難であり，ある程度の変動は免れなかっ
た．時には実験中麻酔の不手際から ＇f制作＇'f: iftが W;i；~に
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段低圧 l低下率｜るまでの時間 lまでのl時間 l二次的圧上昇
mmH2() . %1 C分）｜（分） I 
45 -55 20 ! 50 r 
60 -48 ! 25 ↓ 60 
13 -16 i 20 15 
60 I -so I 30 15 
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1 TIME IN HOURS 
第9図 50°0悩鈎糖液投与時の髄液it（代表例）
矢向lU:50°o精液2milk日除けー を示す a 静注前
J｝削減，，；，：， h：静； 1（えの品l!il{(';il1：である．
翁注射中！＇~＇ 、 it ［~（恨の1長！被庄上昇はごく一過性であ
ってF これに相当すべき流量変動は明らかでなく，全





























’'l1MJ!悶 IOJRS • 2 
第10図 30°0 l,J(素液投与時の髄液流（代表例）
¥J:[li t K生々 !!j(~さ液投与開始及び終fをゴ、j． 







第3表 30°0 '・J：止ミ縦約，t時倣液l王変動 I0.5g ik日）
11~fJ~l I；こ時！（二寸 約JI[Iこf里寸ら
次ー的f上＃λl 11111,rl "i" fj；、 ii:l髄液初｜｜ Ji~ 低！｜ 低 Fヰ：~ ＇ろまでの間 tでの時｜甘］
kg mrnH-.<> mmH . (J ・, I jj• I 'lf I 
24-1 10 115 ;)CJ ， 15 80 （＋） -ci】
2云二 10.5: 100 53 -47 30 85 （＋） 
256 7 90 34 -62 30 70 （＋） 
260 8 ! 85 37 56 30 80 （＋） 
































































Animal No. 体 • f( 髄液初！王
l、日 mm,HO 
I 故ifl:Eに達子「fl]1.: = （貝「る
最低庄｜低下率 るまでの時間 L二，＇！ l.'di!l 二以的IJ上昇


















































































































































































































































































蜘妹膜下~に向 う正常流に i fJ＿する ．
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